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【Summary】　Since the Spaniards encountered ʻdrinking chocolateʼ in Mesoamerica, habit of drink-
ing chocolate spread over the Spanish empire and Europe. In response to the growth of demand, co-
coa cultivation developed to Latin-America. In the late 19th century, a series of technical innovations 
of ʻeating chocolateʼ occurred in Europe. This caused a geometric growth of demand to cocoa beans. 
Because of this, cocoa fronts went over the Atlantic and spread over Tropical Africa （Sao-Tome and 
Principe, Cameroon, etc.） and West Africa （Ghana, Cote-dʼIvoire, etc.）. Essential conditions for co-
coa cultivation are tropical rain forests, good means of transportation and abundant labour force. Ca-
cao cultivation developed in the areas which meet these conditions, exploiting greedily fertile virgin 
forests. In these areas coerced labour force was massively introduced, but by the early 20th century 
small scale extensive cocoa cultivation became predominant. Cocoa cultivation proved to be not suit-
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図 1　カカオの世界への拡散
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表 1　主要国のカカオ輸入量（単位：千トン）
国 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1914
USA 5 8 13 18 32 47 78
Germany 3 6 10 19 30 44 54
Netherlands 1 n.a. 3 6 11 19 32
UK 7 9 14 20 20 25 30
France 12 14 15 18 22 25 26
Switzerland 1 n.a. 2 4 5 9 10
Spain 7 8 7 5 6 6 7
Austria 1 2 3 5 7
Russia 1 2 2 4 4
Belgium 2 2 3 5 3
Canada 1 1 3
Italy n.a. n.a. 1 1 1 2 2
計 n.a. n.a. 71 98 140 199 267































1765年 1785年 1805年 1825年 1845年 1865年 1885年 1895年 1905年 1914年
トリニダード・トバゴ 7 21 239 1,252 1,147 2,999 6,228 13,363 21,962 28,780
ベネズエラ 2,750 4,000 6,000 2,500 3,483 1,812 6,691 7,112 11,661 16,887
エクアドル 1,118 1,914 2,394 3,316 4,475 6,563 11,832 17,547 21,724 47,210
ブラジル 464 512 1,671 1,545 1,950 3,195 6,214 10,846 21,090 40,767
ガーナ 13 5,620 53,735
カメルーン 132 1,413 3,200
サントメ・プリンシペ 1,200 7,023 25,660 32,064
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図 5　ベネズエラ東部とトリニダード島のカカオ関連地名（1900年頃）
出典：Valleralla, N.H., 1996, p.24
20 世紀初までのベネズエラ東部カカオ生産地域
19 世紀のトリニダンドの主なカカオ生産地域
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図 6　エクアドル西部のカカオ生産地域（1917年頃）
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紀初めまで先住民によるカカオ採取が行なわれていた。しかし、交通の便が悪く、人口密度が希薄
だったので、地政学的にカカオ栽培に向いていなかった。
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図 9　カメルーンのカカオ生産地名（1914-1960）
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